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L’OURS QUI A VU L’HOMME ?
Étude archéozoologique et taphonomique
du site paléolithique moyen de Regourdou
(Montignac, Dordogne, France)
Nadia CAVANHIÉ (1)
Résumé : Le squelette d’un Néandertalien, découvert en 1957 (couche IV), fait de Regourdou (Montignac, Dordogne)
un site d’un grand intérêt archéologique. Cette importance est renforcée par l’abondance de l’Ours brun (Ursus arctos),
taxon plutôt inhabituel dans un gisement paléolithique. Le site de Regourdou reste pourtant méconnu, ayant souffert
d’un historique mouvementé et d’un contexte scientifique particulier. 
L’étude du matériel faunique, en partie inédit tant du point de vue de la caractérisation des taxons (déterminations,
inventaires –NR, NME, NMI- par couche), qu’archéozoologique et taphonomique (structure démographique de la popu-
lation ursine, représentation squelettique, fragmentation, altérations, traces d’origine animale et humaine), s’avérait
nécessaire pour appréhender la fonction de ce site. Cette étude, centrée sur les grands Carnivores, a permis de met-
tre en évidence une représentation squelettique équilibrée de tous les éléments osseux pour les ours, ainsi qu’un cha-
rognage des os longs par les ours eux-mêmes. Néanmoins, l’exploitation de l’Ours par les Moustériens est attestée par
la présence de stries de découpe sur trois ossements. La faible fréquence de ces stries laisse penser à une interaction
Homme/Ours ponctuelle, majoritairement à l’intérieur de la couche IV sensu lato, qui semble correspondre au modèle
connu pour la majorité des sites moustériens avec exploitation de l’Ours (Ursus arctos et surtout spelaeus). 
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The bear that saw Man? Zooarchaeological and taphonomic study of the Middle Palaeolithic Regourdou's site
(Montignac, Dordogne, France).
The quasi complete skeleton of the Neanderthal (fig. 2) of Regourdou (Montignac, Dordogne) has been discovered in 1957
by the owner of the property on which the cave sits, Roger Constant. He also searched the original entrance of Lascaux,
which is located close to Regourdou (only 500m away). After the supposed disappearance of the skull, the excavation of this
collapsed cave was entrusted in 1960 by Eugène Bonifay and Bernard Vandermeersch (fig. 1). However, the excavation was
stopped in 1965 by the owner; thus, no complete study of the abundant fauna materiel, which is dominated by of brown bears
(Ursus arctos), was published by the excavators. Studies have been conducted on the microfauna (Chaline 1972; Simard-
Pélissier 1966), mesofauna (Donard 1982) and Artiodactyls (Delpech 1996) (tabl. 1) at the site for paleoclimate reconstitution.
In addition, brown bears from level IV were studied with a taphonomic point of view. These studies relevealed important diver-
gences in the interpretations of the origin of the site. The excavators ascribed an anthropic origin to the presence of bears at
the cave. According to them, Mousterian people linked the bear to the belief in resurrection because of his capacity for hiber-
Introduction
Le gisement de Regourdou (et non du Régourdou, cf.
Maureille et al. 2001) a célébré en septembre 2007 le cin-
quantenaire de la découverte de la sépulture néanderta-
lienne. Ce site préhistorique reste peu connu du grand
public, en dépit de l’extraordinaire matériel archéologique,
attribué au Moustérien, qu’il a livré : un squelette néander-
talien quasi complet, une industrie lithique de type Quina
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nation, and consumed it in the cave during funeral meals. The Mousterian people would then deposit the skins, the head and
the paws in structures (pits and tumuli). In the opinion of the excavators, the relationship between Mousterian people and bears
was visible in the Neanderthal grave because two bear shin bones were placed in the same position as the Neandertal shin
bones, which were absents. In addition, this grave (tumulus IVA) was associated with a pit (IVC), which for the excavators, rep-
resented an inhumation of a bear after ritual consummation (fig. 3) (Bonifay E. 2002; Bonifay E. et Vandermeersch 1962; Bonifay
E. et al. 2007; Bonifay M.F. 1989). For these authors, the bear bone accumulations are wholly anthropic, but for others authors,
a natural mortality (during hibernation) can be envisioned (Fosse et al. 2002). 
To participate in this debate, it seemed essential to accomplish a zooarchaeological and taphonomic study on all of the faunal
material from the site : a definite bone number count (number of rests -NR-, minimal number of individuals –MNI, minimal num-
ber of element -MNE-) (tabl. 2) has been done. In addition, an estimation of the Minimun Number of Skeletal Elements (tabl. 6)
and Minimum Number of Individuals (tabl. 2), and an elaboration of the demographic structure (age and sex) of the bear pop-
ulation has been completed. The demographic study was possible thanks to the existence of a lot of sexual dimorphism, which
is visible in the bear teeth. Also the age of the bears was estimated thanks to actual observations of the sequences of eruption
and dental expulsion (Dittrich 1960) on captive animals. For the adults, the age was calculated according to the degree of den-
tal wear (Quiles 2003). Sex-ratio was established by an osteometric study based on two methods: measurement of the thick-
ness in the dentine enamel junction of the canines (Koby 1949), antéro-later diameter of canines and anterior-posterior and buc-
colingual dimensions of both molar first ones (Stiner 1998).
Since the herbivorous species having only recently been found, this study is focused only on the carnivorous material, notably
of brown bears who dominate the material, in number of rests (NR : 65 %) and in number of individuals (MNI : 40 %). In spite
of problems of reliability in the precise location (tabl. 3) and the realization of numerous readjustments (matching, refiting and
reassembling) inside the bony material (fig. 4 and tabl. 4), this study highlights the small but well balenced sample of all of the
bony elements for the bears, all the paired elements (long bones, carpals, tarsals) being represented by an approximately the
same number of  lefts and rights, and in a quasi identical manner inside levels and structures (tabl. 5). The first taphonomic
study (Bonifay M.F. 1989) showed a different of bones (thoracic skeleton in levels, bone of the members in structures). In con-
trast, found a homogeneous skeletal presentation indoors and outside structures.
The study of demographic structure, established from the dental elements, shows an overrepresentation of the males (fig. 6)
and a predominance of juveniles (fig. 5), with other age groups not as well represented. The mortality pattern (fig. 5) does not
look like that of a living population (minority adults, majority young and old individuals). On the contrary it seems catastrophic.
This taphonomic study brought to the forefront an important bear scavenging assemblage (planche I), which was accumulat-
ed by the bear himself. This site came be compared to other sites such as Balme in Collomb (fig. 9) where the bear (Ursus
spelaeus here) was the only carnivorous species able to modify the material. Scavenging activity is present through out the
stratigraphy, with a concentration in level IV (level of the burial) (fig. 10).
This scavenging activity shows a more or less important occupation by bears. These observations, associated to a cata-
strophic mortality pattern, seem to suggest a natural mortality pattern for the bears in situ (den or trap?). Nevertheless, bears’
exploitation by prehistoric men is confirmed by the presence of cut marks on three bones, one shin bone (fig. 6) and two ribs
(fig. 8). The low frequency of those cut marks suggests a punctual interaction between Neandertals and bears, predominant-
ly inside layer IV, which seems to correspond to the model known for the majority of the Mousterian sites with bears exploita-
tion (Ursus arctos and especially spelaeus). Indeed, the accumulations of bear bones with an anthropic origin are extremely
rare; the sites that provide proof of bear exploitation are mixed sites, where natural mortality and human intervention can coex-
ist, even in a same level, thus, it’s difficult to determine if the bones were accumulated by hunting or predation. Only two sites
from the Middle Palaeolithic, Biache-Saint-Vaast (Pas de Calais, France) (Auguste 1992, 1995a, 1995b) and Taubach
(Deutschland) (Bratlund 1999; Kürten 1972), were interpreted as brown bear hunting sites, in which the bears hunted in mass.
The site of Regourdou does have certain similarities to other sites, such as Hayonim (Israël), Moscerini, Sant’Agostino et
Polesini (Italie) (Stiner 1994), in which an interaction between Neandertals and bears seems to have only been punctual.
relativement rare mais homogène et un matériel faunique
abondant, dominé par les restes d’ours bruns (Ursus arc-
tos). Contrairement à celle de l’Ours des cavernes (Ursus
spelaeus), la dominance de ce taxon est plutôt inhabituelle
dans un site du Paléolithique. 
Les hypothèses sur l’histoire taphonomique de ce matériel
osseux divergent fortement selon les auteurs : interprété
comme un lieu où l’Ours aurait joué un rôle symbolique
fort, le Regourdou est encore aujourd’hui signalé par cer-
tains comme un lieu de « Culte de l’Ours » (Lajoux 1996),
même si l’origine anthropique du matériel est contestée
par d’autres. 
Le but de cet article est de participer à cette discussion,
l’étude du matériel faunique devant permettre d’identifier le
ou les agent(s) responsable(s) de ces accumulations
osseuses. En effet, le matériel osseux a fait l’objet d’études
paléontologiques (Simard-Pelissier 1966 et Chaline 1972
pour la micro et méso faune, Donard 1982 pour le Lièvre en
particulier) et biochronologique (Delpech 1996 pour les
Artiodactyles). Une seule étude taphonomique, axée sur la
structure démographique (sexe et âge), a été menée sur le
matériel des Ursidés de la couche IV (Bonifay M.F. 1989,
2008) : il semblait donc nécessaire de reprendre l’étude du
matériel osseux, resté en grande partie inédit. 
1 – Présentation du gisement
et travaux antérieurs
1.1 - Bref historique
En 1954, Roger Constant commence à creuser sans auto-
risation le terrain qu’il vient d’hériter de son oncle, à la
recherche de l’entrée originelle de la grotte ornée de
Lascaux, proche d’environ 500 m. Une autorisation de
fouilles lui est accordée en 1956 par François Bordes (alors
Directeur des Antiquités Préhistoriques d’Aquitaine) grâce
à sa découverte d’un gisement moustérien dans une grotte
effondrée. Suite à la mise au jour, dans la nuit du 22 au
23 septembre 1957, d’un squelette néandertalien et la dis-
parition présumée de la calotte crânienne, le propriétaire
du site reçoit l’interdiction de poursuivre ses fouilles mais
entreprend de gigantesques travaux de désobstruction à
proximité immédiate du gisement même. Après s’être
assuré de la sauvegarde du précieux squelette en
envoyant anthropologues et préhistoriens sur place,
F. Bordes confie en 1960 l’étude du site à Eugène Bonifay,
assisté de Bernard Vandermeersch, alors étudiant en
anthropologie. Néanmoins, R. Constant, toujours proprié-
taire du terrain, continue à s’opposer à ce qu’il considère
comme une expropriation, entraînant l’arrêt des fouilles en
1965. Pensant cet arrêt temporaire, les fouilleurs ont
reporté la publication du matériel, espérant pouvoir l’ap-
préhender dans sa globalité. 
1.2 - Stratigraphie et structures 
Bien que le site n’ait été fouillé que sur un tiers de sa super-
ficie environ, sa stratigraphie, divisée en deux séquences,
a pu être établie (fig. 1) :
- un ensemble supérieur, principalement constitué de blocs
rocheux effondrés de l’ancienne voûte de la grotte (cou-
che I) et de sables épais de un à trois mètres (couche II) ;
- un ensemble inférieur (d’une puissance stratigraphique
de 2,30 à 2,70 mètres) qui s’étend des couches III à VIII et
s’arrête à la couche R, substrat rocheux créé par d’énor-
mes dalles effondrées de la voûte. L’épaisseur de la cou-
che IV, couche de la sépulture, varie de 30 à 50 cm. 
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La nature principalement sableuse du sédiment a permis
l’excellente conservation de la totalité du matériel, les
sables varvés ayant emballé les ossements (Bonifay E.
2002 - p. 250). 
La séquence inférieure a livré un important matériel
archéologique ainsi que de nombreuses structures (sept
fosses, quatre pierriers et deux tumuli), dont l’origine
anthropique et l’intentionnalité seraient attestées par les
observations des fouilleurs (Bonifay et Vandsermeersch
1962 - p. 1636) : disposition du matériel, structures de
protection (dallages de pierre, coffrage interne protégeant
un crâne d’ours…), pierres rapportées de l’extérieur… Les
deux tumulus (VIIA et IVA) montrent une construction simi-
laire : hauts de près d’un mètre, ils sont tous deux consti-
tués par un tas de pierres, de sables et de cendres, le
tumulus IVA (sépulture humaine) étant couronné par les
restes d’un petit foyer. Sur les treize structures recensées,
neuf ont livré du matériel archéologique ou paléontologi-
que, principalement constitué de restes osseux (crânes et
os longs majoritairement) d’ours bruns.
1.3 - Attribution chronologique du gisement
Les datations réalisées à l’université de Groningen
(Allemagne) ayant échoué, donnant une date de 8 000 ans
BP pour le squelette néandertalien, seule une attribution
chrono-culturelle a pu être établie à partir de plusieurs étu-
des (géologie, paléoanthropologie, matériel lithique, fau-
nes, etc.). En se basant sur l’étude géologique et sédimen-
tologique du gisement (remplissages, phénomènes cryo-
clastiques, etc.), E. Bonifay a proposé une datation relative
des couches (Bonifay E. et al. 2007 - p. 6). Selon lui, les
structures des couches IV à VIII auraient été réalisées
durant le Würm I (90 à 60 000 BP). La couche III serait
contemporaine de l’interstade Würm I/Würm II (60 à
55 000 ans BP), et la couche II du Würm II, qui marquerait
la fin de l’histoire archéologique de Regourdou avec un
nouvel effondrement du plafond, puis son affaissement
Figure 1 - Stratigraphie partielle de Regourdou (d’après
E. Bonifay 2002 - p. 249, fig.2, modifié).
Figure 1 - Regourdou partial stratigraphy (Bonifay E. 2002 -
p. 249, fig. 2, modified).
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complet, rendant la grotte inhabitable à la fin de cet épisode
glaciaire. Cette attribution du gisement au Würm ancien est
confirmée par l’interprétation des associations de micro et
méso mammifères (Chaline 1972 - p. 230-231), ainsi que
par l’étude des Artiodactyles menée par F. Delpech, qui pro-
pose de corréler la couche II du gisement au stade isotopi-
que 4, en raison, notamment, de la présence d’une faune
froide typique, et la couche IV au stade isotopique 5
(Delpech 1996). L’industrie lithique, décrite comme apparte-
nant à un Moustérien de type Quina, ne va pas à l’encontre
de ces interprétations (Bonifay E. 1963, 2002).
1.4 - Squelette humain
Le matériel mis au jour est d’une grande importance
archéologique, notamment le squelette découvert dans le
tumulus IVA, qui fait de Regourdou, au moment de sa
découverte, un site majeur dans la connaissance de
Néanderthal, cette inhumation étant parfois considérée
comme la plus ancienne sépulture d’Europe (Maureille et
Vandermeersch 2007 ; Turq et al. 2008).
De nombreuses études détaillées ont porté sur ce sque-
lette (fig. 2), notamment sur ses caractéristiques anatomi-
ques et son degré d’évolution (voir références in Madelaine
et al. 2008). Elles ont permis de déterminer que ces restes
humains appartiennent majoritairement à un Néandertalien
évolué, de sexe indéterminé, dont l’âge est estimé à moins
de 25 ans (Regourdou 1). Certaines observations (réalisa-
tion d’un tumulus d’un mètre de haut (IVA), peut-être asso-
cié à la fosse IVC contenant les restes d’une ourse) sem-
bleraient indiquer une grande complexité dans le dépôt du
squelette. De plus, ce squelette (Regourdou 1) a été
retrouvé quasiment complet. L’absence remarquée du
crâne et des deux tibias a donc posé problème, plusieurs
explications pouvant être avancées : vol du crâne, phéno-
mènes taphonomiques post-dépositionnels ou remanie-
ments postérieurs à l’inhumation, comparables à ceux
observés dans la grotte de Kébara (Israël), dans laquelle les
Néandertaliens sont venus rechercher le crâne et les tibias
d’un individu inhumé précédemment (Tillier et al. 1991). Un
troisième calcanéum, retrouvé hors contexte sépulcral,
suggère la présence d’un deuxième individu (Regourdou 2)
(Vandermeersch et Trinkaus 1995).
1.5 - Industrie lithique
L’industrie lithique, bien que relativement rare, est décrite
comme homogène (Bonifay E. 1963). Présente à tous les
niveaux, elle est définie comme caractéristique du
Moustérien de type Quina, malgré la présence d’un débi-
tage type Levallois : « il s’agit partout d’un Moustérien cha-
rentien de type « La Quina » avec quelques très beaux
racloirs à retouche scalariforme et les autres outils caracté-
ristiques de cette civilisation du Paléolithique moyen »
(Bonifay E. 2002 - p. 249). Ce matériel lithique est actuel-
lement réétudié par Alain Turq (Musée national de
Préhistoire -MNP-, Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne).
1.6 - Restes fauniques
1.6.1 - Micro et méso mammifères
Treize espèces de rongeurs, 3 de lagomorphes, 4 d’insec-
tivores et 2 de chiroptères ont été étudiées (Simard-
Pelissier 1966). L’interprétation des accumulations osseu-
ses de micromammifères comme issues de pelotes de
rejection des rapaces (ibid p.4, 71) est contestée
(E. Bonifay, com. pers.).
1.6.2 - Herbivores (tabl. 1)
Les Artiodactyles, seul ordre étudié (Delpech 1996), sont
représentés par 709 restes, principalement concentrés à
l’intérieur de la couche II, qui a livré 59 % de ce matériel.
Sept espèces, appartenant à trois familles (Suidés,
Cervidés et Bovidés), ont été identifiées, parmi lesquelles le
Renne domine largement (44 %).
1.6.3 – Carnivores
Bien qu’ils soient décrits comme dominant largement le
matériel faunique (Bonifay M.F. 1989 - p. 45), aucun
décompte précis n’est donné pour les Carnivores, hormis
pour les 918 restes osseux d’ours bruns recensés dans la
couche IV. Ces derniers ont été attribués à une sous-
espèce, Ursus arctos aquitanicus, « caractérisée par l’as-
sociation de dents de taille moyenne à petite, à caractères
archaïques, avec un squelette de taille normale » (Bonifay
M.F. ibid. et 2008). D’autres espèces sont mentionnées
dans le spectre faunique : le Loup et le Lion (« Felis spe-
laea Gold. », Bonifay E. 2002 - p. 248), ainsi que l’Hyène
(Fosse et al. 2002 - p. 96).
Figure 2 - Squelette
néandertalien « Regourdou
1 » (position reconstituée,
cliché Bernard Dupuy,
collection Musée d’Art et
d’Archéologie du Périgord,
ville de Périgueux).
Figure 2 - Neandertal








1.7 - Origine de ce matériel
1.7.1 -  Une origine anthropique 
Selon E. Bonifay, la relation Homme/Ours serait la caracté-
ristique principale du site de Regourdou. Cette relation
serait particulièrement visible dans la couche IV, notam-
ment à l’intérieur de la sépulture humaine (tumulus IVA), où
elle serait signifiée par le dépôt de deux tibias d’ours, qui
« prolongeaient le corps vers le bas, à l’emplacement
qu’auraient dû avoir [l]es jambes [du Néandertalien] si elles
avaient été en extension », mais aussi par le dépôt d’ob-
jets sur un bloc rocheux posé sur la poitrine du mort, dont
une partie distale d’humérus d’ours (Bonifay E. 2002 -
p. 250). Enfin, elle serait confortée par la création d’une
superstructure (fig. 3), « véritable monument funéraire »
(Bonifay E. et al. 2007 - p. 6), associant, par la construc-
tion de murs et la pose d’une lourde pierre, la sépulture
humaine (tumulus IVA) et la fosse IVC contenant le sque-
lette d’un ours femelle de petite taille (Bonifay M.F. 1989 -
p. 46). Le squelette est décrit comme « presque complet
mais désarticulé avant le dépôt : les os longs étaient ran-
gés le long des grands côtés du rectangle, les deux omo-
plates étaient (croisées) à l’extrémité sud, tandis qu’au nord
le crâne reposait entre trois pierres formant un petit cof-
frage protecteur » (Bonifay E. 2002 - p. 250).
De plus, l’étude taphonomique réalisée par M.F. Bonifay a
mis en évidence une distribution squelettique différentielle
(« les restes de squelette thoracique se trouvent principa-
lement hors structure, les os des membres étant dans les
pierriers »), traduisant selon elle le dépeçage in situ des
ours par les Néandertaliens et le dépôt des « peaux
munies de la tête et des pattes osseuses » dans les struc-
tures (Bonifay M.F. 1989 - p. 46). L’aspect pratique de ce
procédé, attesté par des exemples ethnographiques, a été
confirmé expérimentalement (Poplin 1980).
Selon E. Bonifay, le squelette humain de Regourdou pour-
rait avoir été déposé sur une telle fourrure (Bonifay E. 2002
- p. 250). D’après lui, les marques de découpe et de
décarnisation présentes sur les os de la petite femelle de la
fosse IVC impliqueraient une «consommation de l’ours au
cours d’un repas funéraire (…), au cours de cérémonies
liées à des rites funéraires » (Bonifay E. 2002 - p. 252).
Néanmoins, les rituels funéraires ne seraient pas limités à
la seule couche IV : ainsi, les structures présentes sur le
site ont été analysées comme « des dépôts d’ossements
d’ours brun qui peuvent être antérieurs (couches V, VI, VII),
contemporains (couche IV), ou postérieurs (couche III) à
l’inhumation humaine » (Bonifay E. 2002 - p.248). Cette
interprétation est basée sur le fait que toutes les structures,
hormis quatre fosses n’ayant livré que des cailloux (VD,
IVC, IIIC et IIIE), contenaient des restes d’ours isolés (pier-
rier IVD ; fosse IIIA : quelques bourgeons dentaires d’our-
son) ou associés à un ou plusieurs crânes d’ours. De plus,
trois structures (tumulus VIIA, fosse VA et fosse IVC) ont
livré des éléments de protection des crânes, des coffrets
en pierres, grossiers ou au contraire très nets. Selon E.
Bonifay, les hommes de Néandertal auraient réalisé ces
dépôts d’os d’ours pour célébrer la mort d’un des leurs.
L’auteur prête en effet au plantigrade une symbolique forte,
celle de la résurrection (attribuée également aux bois de
cerf présents dans les deux tumuli) : « l’Ours était un sym-
bole puissant qui avait des relations très étroites avec la
mort, et l’ours a peut-être évoqué cette autre vie par le fait
qu’il hiberne en hiver et réapparaît au printemps, en même
temps que s’opère le renouveau de tout le milieu naturel,
comme s’il « ressuscitait » après sa disparition momenta-
née » (Bonifay E. 2008 - p. 29). Ainsi, selon lui, les
Néandertaliens auraient déposé, dans la sépulture, os
Tableau 1 - Répartition des restes d’Artiodactyles de
Regourdou, par taxon et par couche (d’après Delpech 1996 -
p. 33, tabl. 1). 
Tableau 1 - Complete distribution of artiodactyls remains of
Regourdou cave, by taxon and by level (Delpech 1996 - p. 33,
tabl. 1).
Figure 3 - Coupe longitudinale de la
sépulture IVA et de la fosse à ours
IVC (Bonifay E. et al. 2007 - p.7,
fig.7, modifié).
Figure 3 - Longitudinal section of
the grave IVA and the pit IVC
(Bonifay E. et al. 2007 - p.7, fig.7,
modified).
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d’ours et bois de cerf afin d’assurer la résurrection du seul
membre de la tribu inhumé à l’intérieur de la grotte, mais
tous les dépôts d’ossements d’ours seraient autant de
rites funéraires : « dans la plupart des cas l’homme était
enterré hors de la grotte, seule une offrande symbolique (le
crâne de l’ours seul, ou le crâne et quelques ossements)
étant déposée dans la grotte » (Bonifay E. 2002 - p. 252).
1.7.2 - Une origine naturelle
A cette hypothèse d’une origine entièrement anthropique
fortement liée au symbolique, d’autres chercheurs, ayant
eu accès (au moins partiellement) au matériel osseux, ont
opposé l’hypothèse d’une mortalité naturelle, in situ, des
Ursidés (Fosse et al. 2002). Ils se basent pour cela sur plu-
sieurs critères, comme les traces de charognage attribuées
aux ours eux-mêmes ou la structure démographique de la
population, montrant une prédominance des jeunes adul-
tes et sub-adultes, « distribution [qui] pourrait soit être
mise en parallèle avec les tanières d’ours bruns actuels
(occupation ourse-oursons du deuxième hiver/ adultes
mâles solitaires), soit évoquer l’éventualité d’un piégeage
naturel occasionnel » (Fosse et al. 2002 - p. 94) : « Au
Régourdou, le faible nombre d’individus et la présence de
tous les éléments squelettiques ne plaident guère en faveur
d’une accumulation d’origine véritablement anthropique. Si
les carcasses d’ours avaient été amenées (complètes) et
déposées dans un quelconque dessein, il n’y aurait aucune
trace d’origine animale (grignotements) sur les os longs.
Une autre hypothèse serait de dire que d’autres grands
prédateurs (hyène et lion), présents de façon marginale sur
le site ont été attirés par les carcasses d’ours, déposées par
les Moustériens » (ibid p. 96).
2 - Les grands mammifères :
taphonomie et archéozoologie
2.1 - Matériel et méthodes : généralités
2.1.1- Méthode
Afin de participer à cette discussion sur l’origine taphono-
mique du matériel faunique de Regourdou, notamment
celui des Ursidés, une étude archéozoologique et tapho-
nomique classique a été menée, commençant donc par
l’établissement de décomptes précis (nombre de restes -
NR-, d’éléments squelettiques -NME- et d’individus poten-
tiellement présents -NMI-) (tabl. 2 et 6). Pour des raisons
d’accessibilité du matériel, cette recherche s’est centrée
sur les restes de grands Carnivores, notamment les
Ursidés, conservés dans leur grande majorité au MNP.
Plusieurs axes ont été étudiés :
- Représentation squelettique
Afin de permettre les comparaisons, les portions squeletti-
ques définies pour Ursus arctos lors d’une première étude
taphonomique (Bonifay M.F. 1989) ont été gardées : le
squelette « crânien » est donc composé des crânes,
mandibules et dents isolées et le « thoracique » des ver-
tèbres, côtes et sternum. La « patte avant » englobe sca-
pula, humérus, radius-ulna, carpiens et métacarpiens, tan-
dis que bassin, fémur, tibia, tarsiens et métatarsiens consti-
tuent la « patte arrière ». Enfin, une dernière catégorie,
celle des « sésamoïdes », regroupe les os communs aux
membres antérieurs et postérieurs, soit les sésamoïdes et
phalanges, auxquels ont été ajoutés les os du métapode
(métacarpiens ou métatarsiens impossibles à déterminer). 
- Structure démographique de la population ursine
La structure démographique (en terme de classes d’âge)
des Ursidés a été évaluée d’après le matériel dentaire :
l’âge des juvéniles a pu être estimé grâce aux observations
des séquences d’éruption et d’expulsion dentaire d’ani-
maux captifs (Dittrich 1960), tandis que celui des adultes a
été calculé en fonction du degré d’usure dentaire (Quiles
2003 - p.144-148). L’étude des différents éléments dentai-
res a ainsi permis la constitution de classes d’âge définies
classiquement, en fonction des rares informations publiées
sur l’éruption dentaire chez l’Ours brun (Dittrich 1960 ;
Couturier 1954 ; Donat-Ayache 2003), en « juvéniles »
(individus âgés de moins d’un an), « jeunes adultes » (1 à
5 ans), « adultes » (5 à 10 ans) et « vieux adultes » (plus
de 10 ans).
Enfin, le fort dimorphisme sexuel existant chez les ours a
permis d’établir le sex-ratio grâce à une étude ostéométri-
que basée sur deux méthodes : mesure du diamètre
transverse au collet des canines (Koby 1949), diamètre
antéro-postérieur des canines et diamètre antéro-posté-
rieur et bucco-lingual des deux premières molaires (Stiner
1998). Une autre méthode, mise au point par F. Prat et
C. Thibault (Prat et Thibault 1976 - p.57), n’a pas été utili-
sée : en effet, elle consiste à mesurer le périmètre des
canines au niveau du collet (à l’aide d’un mince ruban
adhésif) et nécessite donc des canines au collet bien mar-
qué, ce qui n’est pas le cas sur le matériel de Regourdou.
Enfin, des tentatives d’ostéométrie sur le post-crânien (élé-
ments du carpe et du tarse très fortement liés à la masse,
comme les pisiformes et scapho-lunaires - Chagneau
1985 ; Stiner 1998) n’ont donné aucun résultat clair, proba-
blement à cause de la taille réduite de l’échantillon (9 pisi-
formes, 19 scapho-lunaires).
2.1.2 – Matériel
L’assemblage faunique du site de Regourdou est constitué
de 4 331 restes osseux (NRT), dont plus de 91 % ont pu
être déterminés anatomiquement et taxonomiquement
(NRD) : malgré ce fort taux de détermination, résultant
d’une bonne conservation du matériel osseux et d’une
relative faible fragmentation d’origine, l’étude a souffert de
plusieurs biais. L’étude de la répartition spatiale des vesti-
ges osseux a ainsi été gênée par plusieurs problèmes.
Premièrement, la localisation stratigraphique d’un nombre
relativement élevé de vestiges (34 % du NRT et près de
30 % du NRD) n’est pas renseignée. Se posent alors les
questions d’une part de l’origine exacte de ces restes
(fouilles Bonifay ou Constant ?) et, d’autre part, de leur































































































































































De plus, d’importants problèmes de corrélation entre la
base de données initiale, élaborée par E. et M.F. Bonifay, et
celle mise au point pour cette étude, sont apparus pour les
restes localisés (tabl. 3), la provenance du matériel n’étant
certaine que pour un peu plus d’un tiers du matériel loca-
lisé. Toutefois, la catégorie « probable » (cotation identi-
que mais détermination anatomique divergente selon le lis-
ting) est très certainement le reflet du mode de prélève-
ment des vestiges (en amas). Reste le problème des
724 restes dont la provenance est « douteuse » (cotation
différente selon les listings) : pour savoir si le problème de
cote est dû à une erreur lors du marquage des objets ou
lors de la saisie dans la base de données initiale, une étude
de l’analyse spatiale avec le logiciel Data Desk a été initiée.
Enfin, de nombreux appariements, raccords et remontages
ont été réalisés (fig. 4), majoritairement pour les Ursidés (la
dispersion géographique du matériel des Herbivores entre
plusieurs sites ayant gêné l’étude de leur répartition spa-
tiale) : ces réajustements (tabl. 4) laissent penser que la
stratigraphie a subi certaines perturbations qui devront être
étudiées et interprétées. Malheureusement, la rareté des
données stratigraphiques (X, Y, Z) sur ces réajustements
rend toute interprétation synthétique délicate, notamment
en ce qui concerne les réajustements inter couches (maté-
riel réellement éloigné ou interface de 2 couches ?).
Toutefois, il est intéressant de constater le nombre impor-
tant d’appariements, remontages et raccords réalisés à
l’intérieur de la couche IV, mais entre des vestiges situés
dans et hors structures (ex : couche IV hors structure et
tumulus IVA) : cette observation pourrait signifier une cer-
taine porosité de ces structures, une ouverture permettant
la circulation des vestiges.
2.2 - Détermination taxonomique
Ces données ne concernent que la grande faune et
excluent donc les 22 espèces de micro et méso mammifè-
res identifiées dans le site (Simard-Pelissier 1966), ainsi
que le Castor (2 hémi mandibules à l’intérieur du pierrier
IVD et 4 dents isolées non localisées) et les lagomorphes,
représentés par de très nombreux ossements restés en
partie inédits (Donard 1982). Bien que cet article ne porte
pas sur la paléoanthropologie, il est intéressant de noter
que le réexamen du matériel de Regourdou, associé au
récolement effectué au MNP, a permis la reconnaissance
d’une dizaine de restes humains inédits (Madelaine et al.
2008), complétant de façon significative les membres infé-
rieurs du squelette « Regourdou 1 ». 
L’étude du matériel faunique de Regourdou a mis en évi-
dence un spectre faunique très large, puisque 17 espèces
animales sont représentées : 9 d’Herbivores et 8 de
Carnivores (tabl. 2). 
Avec 1201 restes, les Herbivores constituent un tiers
(30,3 %) des ossements déterminés (NRD). Une précé-
dente étude avait permis de mettre en évidence la pré-
sence de 6 espèces d’Artiodactyles (Delpech 1996),
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Tableau 4 - Récapitulatif des réajustements réalisés sur le matériel faunique de Regourdou.
Table 4 - Summary of readjustments accomplished on the fauna material of Regourdou.
Tableau 3 - Degré de fiabilité sur la localisation exacte des vestiges osseux de
Regourdou.
Table 3 - Degree of reliability on the precise location of the faunal remains of
Regourdou.
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Figure 4 - Provenance spatiale des appariements, raccords et remontages réalisés sur le matériel faunique de Regourdou.
Figure 4 - Origin of matching, refiting and reassembling accomplished on the fauna material of Regourdou.
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auxquelles s’ajoutent désormais un ou deux
Périssodactyles du genre Equus (coexistence probable de
E. caballus et hydruntinus) et un Proboscidien, représenté
par une phalange qui, de par sa taille, appartiendrait plus
probablement à Elephas antiquus qu’à Mammuthus tro-
gontherii (M.F. Bonifay, d’après M. Beden, com. pers.). Ce
matériel faunique est nettement dominé (presque 68 %)
par les restes de Cervidés, dont plus de 30 % de Renne.
Viennent ensuite le Sanglier (16,3 %), suivi du Cheval, qui
représente, avec 139 restes osseux, près de 12 % de ce
matériel. vingt restes osseux pourraient être attribués à un
Equus immature mais ont été par prudence, en l’absence
de collection de comparaison, classés parmi les « indéter-
minés ». Enfin, les Bovinés (Bison et Aurochs associés)
représentent environ 4 % du matériel total des Herbivores.
Les Carnivores sont représentés par 2763 restes (près de
70 % du NRD) appartenant à 8 espèces. Ursus arctos est
bien évidemment au premier plan avec 2560 restes, repré-
sentant plus des deux tiers du matériel faunique (64,6 %
du NRD) et plus de 92% du matériel des Carnivores. La
présence d’Ursus spelaeus serait éventuellement attestée
par une ulna retrouvée en couche V et par quelques osse-
ments présentés dans les vitrines du Musée de
Regourdou, sans qu’il soit possible de savoir s’ils provien-
nent du site même ou de ses alentours. Enfin, six espèces
supplémentaires ont été identifiées : l’Hyène des cavernes
(Crocuta crocuta spelaea), le Lion des cavernes (Panthera
leo spelaea), le Loup (Canis lupus) et un Renard à détermi-
ner spécifiquement par une étude ostéométrique (Vulpes
vulpes ou Alopex lagopus). Les petits mustélidés sont très
rares puisque seuls 4 restes (2 hémi-mandibules, 1 crâne
complet de grande taille -couche VII- et 1 fragment de
coxal) ont été attribués au Putois (Mustela (putorius) puto-
rius), tandis que le Blaireau (Meles meles) n’est représenté
que par un humérus en couche III. Ces six espèces sont
représentées par 193 restes, représentant 7 % des
Carnivores et presque 5 % du NRD.
Le calcul du NMI de fréquence (tabl. 2), effectué en prenant
en compte la totalité du matériel faunique de chaque
espèce, montre qu’Ursus arctos domine nettement le
matériel de Regourdou, non seulement en nombre de res-
tes, mais également en individus potentiels (NMI calculé à
partir des vestiges les plus représentés, soit les premières
molaires inférieures pour les adultes). En effet, sur les
94 animaux minimum présents sur le site, 36 seraient des
ours bruns, soit environ 71 % des Carnivores et près de
40 % (38,3) de la grande faune. 
2.3 - Etude archéozoologique et taphonomique
Les résultats présentés dans cette partie sont centrés sur
les Carnivores, principalement les Ursidés. En effet, la
conservation de la grande majorité de leurs vestiges au
MNP a permis l’analyse de leurs restes, contrairement au
matériel des Herbivores, dont une grande partie n’a été
retrouvée que récemment dans les réserves du Musée de
Regourdou (Cavanhié 2007).
De par le faible nombre de restes les représentant, les
Mustélidés (Blaireau et Putois) n’ont pas été intégrés dans
cette étude. Les autres Carnivores non Ursidés sont repré-
sentés par peu d’individus (un adulte et un juvénile pour
l’Hyène des cavernes, deux adultes et un juvénile pour le
Loup et le Lion des cavernes, quatre renards adultes) ainsi
que par un faible nombre de vestiges (NR 188). Bien que
les éléments squelettiques isolés les plus représentés
soient les vertèbres (NR 44, soit 23,4 %), le « crânien »
(dents isolées et mandibules particulièrement) domine
avec 65 restes, représentant plus d’un tiers (34,6 %) du
matériel des Carnivores non ursidés, le « thoracique »
(2 côtes + 44 vertèbres) n’en constituant qu’un peu moins
d’un quart (24,5 %). Les os des membres sont peu repré-
sentés : la « patte avant » ne représente que 13,3 % avec
25 restes (3 fragments de radius, 1 d’ulna et 3 métacar-
piens d’Hyène ; 2 fragments d’ulnas de Loup ; 2 humérus
de Renard ; 1 radius, 1 ulna, 1 carpien et 1 métacarpien de
Lion),  la « patte arrière » 16,5 % (NR 31 : 2 fragments de
fémur et 1 de fibula pour l’Hyène ; 1 métatarsien et 1 tibia
de juvénile pour le Loup ; 1 coxal et 1 tibia pour le Renard ;
2 fragments de fibula, 5 métatarsiens et 10 tarsiens de
Lion) et les « sésamoïdes » (sésamoïdes, phalanges et
métapodes) 11,2 % avec 1 sésamoïde d’Hyène, 3 métapo-
des, 12 phalanges et 5 sésamoïdes de Lion. 
2.3.1 - Représentation squelettique de l’ours 
Une première étude taphonomique avait mis en évidence
une répartition spatiale différentielle (squelette thoracique
principalement hors structure, os des membres majoritai-
rement à l’intérieur de celles-ci), interprétée comme résul-
tant d’un dépeçage des ours sur place (Bonifay M.F. 1989
- p. 46). Le dépôt, à l’intérieur des structures, de dépouil-
les encore munies des extrémités osseuses des pattes, en
avait été proposé comme hypothèse (Bonifay E. 2002 -
p. 252-253). 
L’étude de la représentation squelettique s’est donc basée
sur les 1830 restes d’ours (sur 2560, soit plus de 67 %)
pour lesquels la localisation est connue. Les couches et
structures ayant livré trop peu de restes ont été exclues de
cette étude (deux restes pour les couches I et VIII ; sept
pour la couche VIIB ; un seul pour le pierrier VD). 
Si elle n’est pas complètement identique, la représentation
squelettique pour le matériel d’Ursus arctos découvert hors
structure (tabl. 5) semble cependant à peu près homogène
dans la majorité des couches (II à V). La moyenne 1 mon-
tre que les éléments les plus représentés sont ceux de la
catégorie « sésamoïdes », qui constituent plus d’un tiers
(32 %) du matériel faunique contenu dans les couches. Les
autres portions squelettiques semblent également répar-
ties, leur pourcentage variant entre 14 et 19 %, avec une
légère prédominance des membres. Seules deux couches
montrent des représentations squelettiques différentes :
sous-représentation du squelette thoracique en couche VI
et sous-représentation des éléments de la « patte avant »
dans la couche VII. Néanmoins, ces observations sont for-
tement atténuées par le faible nombre de vestiges conte-
nus dans ces couches, qui gêne la représentativité de
l’échantillon.
La répartition squelettique à l’intérieur des structures
(tabl. 5) semble plus hétérogène, probablement à cause
des grandes différences dans le nombre de restes décou-
verts (12 à 256). Néanmoins, malgré ces écarts, la repré-
sentation des portions squelettiques semble très proche
de celle observée à l’intérieur des couches : ici aussi, les
« sésamoïdes » représentent le tiers du matériel, suivis par
les pattes (22 % pour le membre antérieur, 20 % pour le
postérieur), puis par le squelette crânien et thoracique
(14 % respectivement).
Ce deuxième examen du matériel semble montrer une
représentation quasiment identique des extrémités osseu-
ses des pattes, que ce soit dans les couches ou dans les
structures. Ainsi, ces éléments des pattes se retrouvent de
façon identique (54 %) que ce soit hors ou dans structures.
Si l’on observe la représentation complète des « patte
avant » et « patte arrière » des Ursidés à l’intérieur de la
couche IV (dans et hors structures), couche pour laquelle
cette hypothèse d’une représentation squelettique avait
été formulée, une sur-représentation des métacarpiens et
carpiens ainsi que des métatarsiens et tarsiens est en effet
nettement visible ; néanmoins, elle pourrait ne refléter que
la composition originelle du squelette, ces éléments étant
naturellement très nombreux dans un squelette d’Ursidé.
De plus, proportionnellement, les éléments des extrémités
des pattes sont plus nombreux à l’intérieur de la couche IV
que dans les structures. Enfin, la présence d’os des mem-
bres ne serait pas explicable dans l’hypothèse d’un dépôt
de fourrure.
De manière générale (tabl. 6), le squelette crânien est net-
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Table 5 - Skeletal
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osseuses des pattes (catégorie « sésamoïdes ») par les
phalanges. Les os des membres sont représentés sur le
gisement par un nombre de restes sensiblement équiva-
lent. Le squelette thoracique montre une très forte repré-
sentation des vertèbres. La sous-représentation des côtes,
habituelle sur un site archéologique étant donné la fragilité
de ces éléments osseux, est compensée par le nombre
important de fragments non localisés, qui montrent des
fractures fraîches. 
Les éléments les plus fréquents sont les dents et les élé-
ments du carpe et du tarse, qui constituent les éléments
osseux les plus représentés quantitativement naturelle-
ment mais aussi les plus résistants aux divers phénomènes
taphonomiques de par leur densité osseuse. Tous les élé-
ments du squelette d’Ursus arctos, même les plus petits
(carpiens et tarsiens), sont présents sur le gisement de
Regourdou, et en nombre sensiblement équivalent pour les
éléments pairs (os longs, dents, etc.).
2.3.2 - Structure démographique de la
population ursine : classes d’âge et sex-ratio
La courbe de mortalité constituée grâce à l’étude des dif-
férents éléments dentaires (cf. III-1.A-Méthode) (fig. 5)
montre une sur-représentation des juvéniles, les classes
d’âges suivantes déclinant de façon continue. 
L’établissement du sex-ratio des Ursidés de Regourdou a
été gêné par de nombreux problèmes, notamment le très
faible nombre d’os longs entiers et donc mesurables
(tabl. 7). Malgré ces limites, il a pu être estimé, grâce à
l’étude ostéométrique des dents (fig. 6). En dépit du nom-
bre important de canines, inférieures (NR : 20) et supérieu-
res (NR : 26), peu d’entre elles ont pu être étudiées du
point de vue du dimorphisme sexuel. En effet, outre des
cassures empêchant la prise de mesure sur certaines, un
grand nombre montrent une racine ouverte, caractéristique
des sub-adultes : elles n’ont donc pas été intégrées dans
cette étude afin de ne pas fausser l’estimation du sex-ratio
des Ursidés de Regourdou. Il est toutefois intéressant de
noter que dans la quasi-totalité des cas, les canines mon-
trant une racine ouverte semblent, par leurs dimensions,
appartenir à des ours juvéniles mâles. Les mesures obte-
nues ont ensuite été comparées avec les données publiées
(Koby 1949 - p. 681,682 ; Altuna 1973 ; Torres Pérez
Hidalgo 1988). Le matériel dentaire étudié, à l’exception
des canines supérieures, semble montrer une sur-repré-
sentation des mâles qui constituent, d’après les mesures
sur les différents éléments dentaires, jusqu’à 71 % de la
population d’Ursidés de Regourdou.
L’étude taphonomique a été gênée par les nombreuses
altérations récentes, contemporaines ou postérieures aux
fouilles, présentes sur le matériel. Ces altérations prennent
la forme de fractures fraîches (900 restes, soit 23 % du
NRD) et, moins fréquemment, de stries récentes (NR : 22,
soit 0,5 % du NRD) : les déménagements successifs
vécus par le matériel faunique en sont la cause la plus pro-
bable. L’émiettement du matériel et la disparition de la sur-
face corticale pourraient être responsables d’une dispari-
tion quantitative de certaines altérations taphonomiques.
Au niveau des altérations anciennes subies par le matériel,
plusieurs agents, abiotiques et naturels, sont impliqués.
Néanmoins, l’action des agents abiotiques étant très peu
représentée (concrétionnement : 0,15 % ; dissolution
0,3 % et charriage : 0,7 % du NRT), seules les altérations
dues à des agents biologiques seront traitées ici, à l’excep-
tion de l’action des rongeurs, visible sur 6 pièces (soit
0,2 % NRT) dispersées spatialement.
2.3.3 - Traces anthropiques sur l’ensemble
des restes osseux
La totalité du matériel osseux de Regourdou conservé au
Musée National de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac
(Dordogne) a été examinée très attentivement afin d’identi-
fier d’éventuelles traces anthropiques. 
Pour les Herbivores, seuls quatre ossements, d’individus
adultes uniquement, ont livré des stries de découpe : une
phalange (remanié), un humérus (couche VII) et une vertè-
bre dorsale de cerf (VIIIA) et un radius de cheval (couche II).
Uniquement à l’intérieur de l’ensemble supérieur de la
stratigraphie (couche II), une fracturation anthropique
(récupération de la moelle ? ) a également été remarquée :
elle ne concerne que les ossements de rennes et est visi-
ble sur 27 pièces (5 humérus, 5 radius, 10 métacarpes,
3 tibias et 4 métatarses) sur 282, soit près de 10 %. 
Pour les Carnivores, seuls les Ursidés semblent avoir été
l’objet d’une potentielle exploitation humaine. Ainsi, une
extrémité distale de tibia gauche (Reg 4 1059 G5-70),
appartenant à un individu adulte et provenant de la couche
IV, porte cinq stries groupées, présentes sur la face
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Tableau 7 - Distribution des portions osseuses pour les os
longs d’Ursus arctos de Regourdou. A : Adulte ; SA : Sub-
adulte. C : Complet ; P+ : Articulation proximale + diaphyse ;
D+ : Articulation distale + diaphyse ; Ep : Epiphyse proximale
seule ; Ed : Epiphyse distale seule ; Fd : Fragment
diaphysaire.
Table 7 - Regourdou’s fragment type distribution of Ursus
arctos long bones. A : Adult ; SA : Sub-adult. C : Complet ;
P+ : Proximal end + shaft ; D+ : Distal end + shaft ; Ep :
Proximal epiphysis only ; Ed : Distal epiphysis only ; Fd : Shaft
fragment.
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médiale, à proximité d’une sixième strie, plus discrète
(fig. 7). Deux fragments diaphysaires de côtes d’adultes
portent également des stries. Sur la surface de la première
(Reg 4 3417 M5 44), deux groupes de stries, relativement
superficielles, sont visibles : le premier comprend quatre
stries longitudinales, tandis que le deuxième regroupe trois
stries quasiment perpendiculaires à l’axe de la côte. La
deuxième côte (Reg 7A 801) porte cinq stries très profon-
des, transverses et parallèles entre elles, bien qu’espacées
(fig. 8). Toutes ces stries pourraient être attribuées à une
activité de dépouillement ou de décharnement. 
2.3.4 - Action des Carnivores sur l’ensemble
des restes osseux
L’action des Carnivores est visible sur 140 pièces (soit
3,5 % du NRD), dont 134 (soit 96 %) appartiennent à
l’Ours, quatre à des Herbivores (3 %) et deux à un
Carnivore non Ursidé, l’Hyène (1 %), soit près de 5 % du
matériel total (NRT). Elle est particulièrement concentrée
sur les 61 os longs d’ours (44 % du matériel affecté par
l’action des Carnivores), puisqu’elle concerne 36 % des
humérus, 38 % des radius, 29 % des ulnas, 21 % des
fémurs et 23 % des tibias, soit un tiers des os longs en
moyenne. De plus, alors que les autres pièces (os du méta-
pode, vertèbres, côtes, etc.) montrent un rongement
superficiel (bords très légèrement crénelés), les os longs
témoignent de rongements d’une intensité très variable :
de très légère, l’action des Carnivores peut aller jusqu’à la
destruction totale des épiphyses, de la diaphyse, voire la
destruction quasi-totale de l’os. En effet, l’action des
Carnivores se manifeste par un écrasement des parties
spongieuses des épiphyses, entraînant leur disparition par-
tielle ou totale ; il ne subsiste alors de l’os qu’un fragment
diaphysaire plus ou moins long selon l’intensité de ronge-
ment (pl. 1).
Cette action se caractérise également par la présence sur
les os de plusieurs stigmates : des entailles, de profondeur
variable, ont été repérées sur 9 des 61 os longs (soit moins
de 15 %), tandis que des petits enfoncements, peu pro-
fonds et de faible taille, sont présents sur 46 % de ce
matériel (NR : 28), au niveau de l’os compact. Enfin, un
début d’écrasement de la surface corticale est visible sur
deux ossements, représentant environ 3 %.
Ces observations ont été comparées avec différents tra-
vaux caractérisant les dommages osseux dus aux
Carnivores connus pour leur rôle dans les modifications
osseuses (Dominguez-Rodrigo et Piqueras 2003),
Figure 5 - Représentation
(en %) des classes d’âge
pour les Ursidés de
Regourdou (en haut, pour
chaque catégorie : NMI).
Figure 5 - Age groups (in %)
of Regourdou brown bears
(above, for each category:
NMI). 




Figure 6 - Sex-ratio of
Regourdou brown bears,
according to the different
dental elements (NR)
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notamment l’Hyène (Avery et al. 1984 ; Harle 1882 ;
Haynes 1980 ; Henschel et Tilson 1988 ; Hill 1989 ; Klein
1975 ; Klein et al. 1991 ; Skinner et al. 1986) et le Loup
(Castel 2004). Aucune de ces descriptions n’était compa-
rable aux altérations visibles sur le matériel de Regourdou.
Au contraire, les dommages visibles sur celui-ci ressem-
blent aux rares descriptions publiées des dommages
osseux causés par des ours, dans lesquelles l’émousse-
ment des bords et des renflements de l’os et le broiement
des surfaces compactes, parfois accompagnés d’éraflures
sans orientation et de rainures parallèles (pouvant rappeler
l’action des rongeurs), sont définis comme caractéristiques
de l’action des Ursidés (Haynes 1983 - p.169). Le maté-
riel osseux provenant du site à Ours des cavernes de La
Balme à Collomb (Savoie) (étude réalisée par Lolliot et
Philippe 2004) présente des similitudes avec le matériel
issu des fouilles de Regourdou : outre un émoussement
des parties spongieuses qui affecte principalement les
extrémités des os longs, qualifié de « rognage » (fig. 9), les
auteurs décrivent des « rainures », « entailles plus ou
moins profondes et allongées, quelquefois parallèles »,
situées essentiellement sur les diaphyses des os longs, les
bords des scapulas et autres os plats, des « pits », « petits
enfoncements au niveau de l’os compact, peu profonds et
de faible taille », et des « punctures », enfoncements de
l’os sous la pression des dents, pour la plupart au niveau
des extrémités des os longs, plus tendres (Lolliot et
Philippe 2004 - p. 117-119). Tous ces stigmates corres-
pondent totalement à ceux décrits pour Regourdou (à l’ex-
ception peut-être des « punctures » qui, sur Regourdou,
pourraient correspondre à une première étape, la pression
de la dent n’ayant pas été assez forte pour traverser la sur-
face corticale). En l’absence de trace de digestion, ces tra-
ces de charognage ont été attribuées aux ours eux-
mêmes, leur comportement de nécrophagie, voire de can-
nibalisme, à la sortie de l’hibernation étant connu (Lolliot et
Philippe 2004 - p.120).
Les observations effectuées sur le matériel de Regourdou
sont similaires à celles d’études taphonomiques consa-
crées aux dégâts causés par les ours eux-mêmes, ainsi
qu’aux constatations réalisées sur le matériel faunique du
Mont Ventoux, site dans lequel les seuls grands Carnivores
représentés sont des ours bruns, seuls à même d’avoir
réalisé les altérations présentes sur les ossements d’ours
(Ph. Fosse, com. pers.) : il semblerait que les ours de
Regourdou soient les responsables de ces destructions
osseuses. Bien qu’il soit aujourd’hui attesté que les ours
(Ursus spelaeus comme arctos) constituent les principaux
responsables de la désarticulation des restes osseux
d’ours morts en hibernation (Pinto Llona et Andrews 2004 -
p.163), il serait cependant nécessaire de comparer le
matériel de Regourdou avec un matériel, fossile ou expéri-
mental, affecté avec certitude par des Ursidés, afin de
confirmer cette interprétation.
Figure 7 - Extrémité distale de tibia d’ours brun portant des
stries anthropiques (grossissement à la loupe binoculaire x10).
Figure 7 - Distal epiphysis of brown bear’s tibia with cut marks
(magnification in the binocular magnifier X10).
Figure 8 - Fragment diaphysaire de côte d’ours brun portant
des stries anthropiques. Photographie : Ph. Jugie (MNP). 
Figure 8 - Brown bear’s rib fragment with cut marks.
Photography : Ph. Jugie (MNP).
Figure 9 - Fémurs d’ours des cavernes de La Balme à
Collomb, présentant différents stades de charognage (Lolliot et
Philippe 2004 - p.116, photo 1).
Figure 9 - Femurs of cave bears of La Balme à Collomb, with
different stages of charognage (Lolliot et Philippe 2004 - p.116,
photo 1).
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Planche I - Os longs d’ours bruns présentant différents stades de charognage : humérus (Reg 5B 1645), radius (Reg 4C
4039 E2 78), ulna (Reg 4A 535 F5 20), fémur (Reg 4B 3914) et tibia (Reg 5 322 F2 115).
Planche I - Different stages of charognage on long bones of Regourdou brown bears : humerus (Reg 5B 1645), radius
(Reg 4C 4039 E2 78), ulna (Reg 4A 535 F5 20), fémur (Reg 4B 3914) et tibia (Reg 5 322 F2 115).
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- un matériel présentant une importante activité des
Carnivores (sûrement des ours eux-mêmes), contrairement
à l’activité anthropique très faiblement représentée (stries
de boucherie présentes sur 7 ossements, dont 3 d’ours). 
2.4.1 - Sur la présence des restes de grands
mammifères, des ours notamment 
Les ours bruns présents sur le site de Regourdou sont
représentés par la totalité des éléments osseux, en nombre
sensiblement équivalent selon leur latéralisation, pour les
éléments du carpe et du tarse comme pour les os longs.
Equilibrée, cette représentation squelettique montre une
légère sur-représentation des os communs au carpe et au
tarse (les sésamoïdes et phalanges, ainsi que les métapo-
des) et des restes crâniens (dents isolées en particulier). La
comparaison la plus probante a été celle réalisée entre le
Nombre Minimum d’Eléments (NME) présents naturelle-
ment dans une carcasse d’ours et le NME moyen calculé
pour les ours de Regourdou, à l’intérieur des couches, à
l’intérieur des structures et en associant couches et struc-
tures (fig. 11). En effet, hormis une sous-représentation du
squelette thoracique sur le site explicable d’une part par la
fragilité des côtes, pouvant entraîner leur disparition pré-
maturée, et d’autre part, par le nombre important de côtes
(NR : 59/112) et vertèbres (NR : 137/202) non localisées
stratigraphiquement, le rang d’importance de la plupart
des portions squelettiques semble identique (prédomi-
nance des « sésamoïdes » suivi des éléments du sque-
lette crânien ; grande proximité des valeurs pour les mem-
bres antérieurs et postérieurs). 
La représentation squelettique équilibrée observée pourrait
donc être le résultat d’une mort des animaux in situ ; tou-
tefois, elle pourrait également résulter du transport par les
hommes des carcasses entières des plantigrades sur le
site, explication qui semble être celle donnée par E. et
M.F. Bonifay (Bonifay M.F. 1989 ; Bonifay E. 2002).
L’étude de la répartition spatiale des 140 restes osseux
altérés par des Carnivores a été possible (fig. 10), 12 %
seulement de ce matériel n’étant pas renseigné spatiale-
ment. Une concentration particulièrement forte est visible
dans la couche IV, qui contient 19% des restes hors struc-
tures, et 56 % en additionnant les ossements retrouvés
dans et hors structure. 
2.4 - Conclusions
Les études archéozoologiques et taphonomiques ont donc
permis de mettre en évidence plusieurs caractéristiques
propres au matériel faunique des Ursidés de Regourdou :
- une prédominance sur les autres espèces présentes, que
ce soit en termes de Nombre de Restes (près de 65 % du
NRD, plus de 92 % du matériel des Carnivores) ou de
Nombre Minimum d’Individus (71 % des Carnivores, 40 %
de la grande faune) ;
- une représentation squelettique équilibrée (présence de
tous les éléments osseux, et en nombre sensiblement égal
pour les os pairs –os longs, carpiens et tarsiens-) ;
- une population dominée par les mâles et les juvéniles, les
autres classes d’âge décroissant régulièrement ;
Figure 10 - Répartition par couche des restes présentant une
activité des Carnivores (NR : 140).
Figure 10 - Repartition by level of faunal remains with a
carnivorous’ activity.
Figure 11 - Comparaison entre le NME calculé pour les ours de Regourdou et le NME observé naturellement dans un
squelette d’ours brun.
Figure 11 - Comparison between MNE calculated for the Regourdou bears and natural MNE of a brown bear skeleton.
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Néanmoins, cette théorie contraste avec les observations
taphonomiques réalisées sur le matériel, qui ont mis en évi-
dence une altération relativement forte d’environ un tiers
des os longs d’ours. Si ces destructions osseuses sont
dues, comme cela est fortement présumé, aux Ursidés,
elles montreraient une occupation plus ou moins longue du
site par les ours et excluraient la possibilité qu’ils aient été
amenés à l’état de carcasses. 
Cette hypothèse pourrait être confirmée par le nombre
relativement important d’ours potentiellement présents
(NMI 36) sur le site. L’étude de la structure démographique
(sex-ratio et classes d’âges) de populations préhistoriques
d’Ours des cavernes et de Deninger a permis de détermi-
ner une fréquentation différente des tanières, certaines
grottes étant fréquentées majoritairement par les ourses
suitées (« pouponnières »), d’autres par les mâles et d’au-
tres, enfin, montrant une occupation mixte (Fosse et al.
2002 - p. 84). A Regourdou, le sex-ratio pourrait indiquer
une présence majoritaire des mâles.
Cette hypothèse d’une mortalité naturelle des ours semble
également confirmée par la structure démographique : au
sein d’une population d’ours, les adultes sont minoritaires,
contrairement aux individus jeunes et âgés qui sont majori-
taires. La courbe établie pour les ours de Regourdou montre
au contraire une diminution régulière du nombre de repré-
sentants pour les classes d’âges suivant les juvéniles, qui
pourrait refléter une mortalité catastrophique (Stiner 1990).
Les observations réalisées sur le matériel de Regourdou
pourraient donc indiquer une mortalité naturelle des ours
pendant l’hibernation et, pour la majorité des individus,
dans leur première année, moment où ils sont les plus vul-
nérables. Le nombre important de jeunes morts durant leur
premier hiver (entre 8 et 12 mois, soit entre septembre et
janvier, les oursons naissant normalement vers janvier)
semble également confirmer cette hypothèse. L’absence
des très jeunes oursons (0-4 mois) n’est peut-être que le
reflet d’une mauvaise conservation, conservation différen-
tielle in situ d’une part, les ossements et dents d’immatu-
res se conservant moins bien que les restes d’adultes et
disparition récente d’une partie du matériel due aux démé-
nagements successifs d’autre part. E. Bonifay parle par
exemple de quelques bourgeons dentaires d’un très jeune
ourson découverts dans la fosse IIIA (Bonifay E. 2002 -
p. 250) qui n’ont pu être retrouvés dans le matériel. Il est
donc tout à fait envisageable qu’une disparition d’une par-
tie du matériel soit responsable de l’absence des très jeu-
nes oursons dans la représentation en classes d’âges : le
site de Regourdou pourrait tout de même avoir servi de
pouponnière, comme pourrait le montrer la prédominance
des juvéniles (quatre mois à un an).
Ces observations taphonomiques, cumulées à une repré-
sentation squelettique équilibrée pour Ursus arctos, sem-
bleraient donc plutôt indiquer une origine naturelle des
ours de Regourdou : ils seraient morts in situ, pendant l’hi-
bernation. Néanmoins, la richesse taxonomique du gise-
ment pose problème. En effet, d’après les observations
actuelles menées sur leur comportement d’hibernation,
aucun ours n’amènerait de carcasse dans sa tanière, afin
de ne pas attirer de prédateur pendant qu’il est en position
de faiblesse (Stiner 2002 - p.159). Dès lors, comment
expliquer la présence des nombreux restes d’herbivores
sur le site ? Plusieurs hypothèses peuvent être formulées :
origine anthropique (chasse), origine animale (prédation) ou
origine naturelle (piège). Le matériel des Herbivores qui a
pu être examiné au cours de cette étude ne montre que
peu de traces d’agents taphonomiques biologiques :
quatre pièces montrent une faible activité des Carnivores
et deux une intense activité des rongeurs. Les activités
anthropiques sont représentées par des stries de bouche-
rie (cut marks) sur quatre ossements (3 de cerf et 1 de che-
val) et par une fracturation (recherche de la moelle ?) sur
27 os longs de renne de la couche II. La faiblesse de ces
altérations et la nature de leurs supports incitent à penser
que le charognage ou la chasse par les Carnivores et/ou
les Hommes n’est pas à l’origine de ces accumulations
osseuses, hypothèse qui pourrait être confirmée par le fai-
ble NMI des Carnivores extra Ursidés (deux loups, quatre
renards, deux hyènes et trois lions des cavernes). La der-
nière hypothèse, celle d’un piégeage naturel, semble privi-
légiée. Elle correspondrait à la configuration du site : une
cheminée naturelle (« puits Constant ») (fig.1), probable
unique accès du site au Paléolithique, aurait pu jouer le rôle
d’aven piège. 
Cette hypothèse d’une mortalité naturelle peut également
être formulée pour les Carnivores non Ursidés, soit l’Hyène
et le Lion des cavernes, le Loup et le Renard. En effet,
aucun des ossements qui leur ont été attribués ne porte de
stigmate d’une quelconque action anthropique (fragmenta-
tion, stries de découpe, etc.). Quant à l’action des
Carnivores, elle est plus que limitée (deux ossements
d’Hyène présentant un très léger rongement).
2.4.2 - Activités humaines
L’hypothèse d’une mortalité naturelle des Ursidés n’exclut
pas pour autant l’intervention humaine. Toutefois, celle-ci
ne pourrait être que ponctuelle, limitée à une structure
(tumulus VIIA) et à la couche IV, définie comme le seul
niveau qui pourrait constituer un habitat temporaire
(Bonifay E. 1963 - p. 53). La présence humaine y est en
effet attestée de manière incontestable par la sépulture
néandertalienne. L’interaction Homme/Ours est certifiée
dans ce niveau, par la présence de deux des trois osse-
ments d’ours bruns portant des stries de découpe, retrou-
vés hors structure. Les exemples de boucherie, ethnogra-
phiques et expérimentaux, ont démontré qu’un coup
donné n’induit pas obligatoirement la création de marques
(Gifford-Gonzalez 1989). Néanmoins, le faible nombre de
stries retrouvées, associé au nombre élevé d’ossements
d’ours présents sur le site ainsi qu’au nombre important
d’altérations taphonomiques imputées aux ours eux-
mêmes, incite à émettre l’hypothèse d’une interaction
Homme/Ours ponctuelle, sans qu’il soit possible de déter-
miner s’il s’agit de chasse ou de charognage occasionnel
(récupération de la fourrure, du cuir et/ou de la chair). 
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Il est intéressant de noter que la couche contenant la plus
forte action anthropique (fracturation pour une probable
récupération de la moelle visible sur 10% des ossements
de rennes) est la couche II, soit la couche où le ratio du
nombre de restes de Carnivores par rapport à celui des
herbivores est le plus faible (0,3 %) (tabl.2).
2.4.3 - Fonction(s) du site (tabl. 8)
Cette hypothèse d’une interaction Homme/Ours ponc-
tuelle contraste fortement avec l’interprétation du site telle
qu’elle a été donnée par son fouilleur, E. Bonifay, pour qui
tous les ossements d’ours présents sur le site étaient d’ori-
gine anthropique. Cet antagonisme peut s’expliquer par les
éléments pouvant sembler contradictoires, résumés dans
le tableau 8, qui ressortent de l’étude du matériel. 
Malgré les problèmes de fiabilité sur la localisation exacte
du matériel, des différences semblent apparaître entre les
ensembles stratigraphiques supérieur (couches I et II) et
inférieur (couche III à VIII) et ce, tout d’abord d’un point de
vue géologique, le site ayant cessé de fonctionner en tant
que grotte entre les niveaux II et III, suite à l’effondrement
du plafond au début du Würm II (Bonifay E. 2002).
L’ensemble supérieur a livré l’action anthropique la plus
importante quantitativement (fracturation visible sur près
de 10 % des os longs de renne de la couche II), à l’intérieur
de la couche où la présence des Carnivores, notamment
Ursidés, est la plus faible. 
Cette observation pourrait permettre d’envisager une ori-
gine principalement anthropique des vestiges osseux, bien
que l’action des Carnivores, présente sur environ 8 % du
matériel faunique de la couche II, implique une fréquenta-
tion de ces niveaux par les ours.
Si la fréquentation humaine dans l’ensemble inférieur est
attestée de manière incontestable par la sépulture néan-
dertalienne, aucune observation ne semble confirmer l’ori-
gine anthropique du matériel osseux. En effet, la faible fré-
quence des stries de découpe (présentes sur 7 ossements,
soit 0,08 % du NRD) contraste avec l’action des
Carnivores visible sur 3,5 % des restes déterminés, qui
semble prouver une occupation plus ou moins longue du
site par les ours, contrastant avec la rareté des stries
anthropiques. La répartition squelettique différentielle
observée par M.F. Bonifay lors de sa première étude tapho-
nomique d’une partie du matériel n’a pas pu être retrouvée.
En effet, la représentation des extrémités osseuses des
pattes semble identique, ou quasiment, à l’intérieur des
couches comme au sein des structures. L’hypothèse de
dépôt de fourrure dans les structures de la couche IV a
donc dû être abandonnée. De plus, la représentation sque-
lettique équilibrée pour les Ursidés s’apparente à celle
d’animaux morts naturellement (présence de tous les os,
même les plus petits), malgré le fait qu’aucune connexion
anatomique n’ait été signalée par les fouilleurs. Enfin, l’éta-
blissement de classes d’âge révèle une courbe de mortalité
catastrophique. De nombreux indices incitent donc à pen-
ser une mortalité des Ursidés in situ. Deux scénarios sont
alors envisageables : celui d’un piégeage naturel, qui cor-
respondrait à la configuration du site (le « puits Constant »,
cheminée large de 2 mètres, étant le seul accès actuelle-
ment connu), ou une mort pendant l’hibernation.
Les preuves de l’interaction Homme/Ours à Regourdou
sont donc rares, laissant penser que cette relation n’a été
que très ponctuelle, limitée au tumulus VIIA et surtout à la
couche IV, la couche de la sépulture. Cette couche est éga-
lement isolée du point de vue de l’industrie lithique car les
vestiges qu’elle a livrés se distinguent de ceux des autres
couches par un débitage discoïde (A. Turq, com. pers.). 
Tableau 8 - Bilan des observations taphonomiques relevées sur les ossements de Carnivores et d’Ongulés du site de Regourdou.
Table 8 - Synthesis of the taphonomic observations on the Regourdou’s Carnivora and Ongulates bones.
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3 - Comparaison avec d’autres sites
à ours
Le but de cette reprise d’étude du matériel faunique de
Regourdou est de participer à la discussion autour de l’his-
toire taphonomique de l’assemblage, en étudiant différents
critères diagnostiques permettant éventuellement de met-
tre en évidence l’origine de ce matériel osseux. La pré-
sence en masse d’ours bruns dans un site du Paléolithique
moyen a été vu comme un élément important, voire l’élé-
ment central, pour l’interprétation du gisement ; aussi
était-il important de remettre ce site dans un contexte plus
général, de le comparer avec d’autres sites ayant livré des
accumulations d’ossements d’ours. Cependant, face à la
relative rareté de l’Ours brun dans les sites préhistoriques,
les sites à Ours des cavernes ont également été pris en
compte, afin de replacer Regourdou dans le contexte
général des théories sur les relations entre Hommes pré-
historiques et Ours.
Bien qu’il s’en défende (Bonifay E. 2002 - p. 252, 2008 -
p. 29), l’interprétation de Regourdou donnée par son fouil-
leur ne peut que rappeler la théorie du « Culte de l’Ours »
véhiculée dans la première moitié du XXe siècle par Emil
Bächler (Bächler 1920-1921, 1923, 1929, 1940). A partir
des fouilles qu’il a dirigées dans deux grottes alpines,
Drachenloch (Bächler 1920-1921, 1923, 1929, 1940) et
Wildmannlisloch (Bächler 1940), ce préhistorien suisse a
défini une culture propre aux Alpes et à l’interglaciaire Riss-
Würmien, le « Paléolithique alpin » ou « Moustérien alpin ».
Selon lui, cette culture se caractériserait par : une chasse
spécialisée aux Ours des cavernes juvéniles (oursons),
l’été, dans des sites d’altitude ; la fabrication d’un outillage
en os, obtenu par polissage, et d’une industrie lithique,
plus primitifs que dans le Moustérien Quina ; et un « Culte
de l’Ours des cavernes », « culte de la chasse et du sacri-
fice » (Bächler 1920-1921 - p. 108-110), se manifestant
par des dépôts d’os longs et de crânes d’ours des caver-
nes (position anthropique des ossements - contre les
parois, enchevêtrement…- et répartition dans des structu-
res -sépultures et caissons en pierres à la Drachenloch,
murets ou cistes à la Wildmannlisloch). Cette théorie a
connu rapidement un grand succès, permettant la propa-
gation géographique de la culture du « Paléolithique alpin »
en Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovénie, Croatie…,
grâce à de nombreuses découvertes similaires de dépôts
intentionnels d’ossements d’ours (Pacher 2002 - p. 236-
240). 
Après la remise en cause de l’origine anthropique du maté-
riel par plusieurs chercheurs, notamment F.E. Koby (tra-
vaux en paléontologie, publiés entre 1942 et 1953, notam-
ment sur le « charriage à sec ») et J.P. Jéquier (1962-
1967 ; monographie consacrée à l’industrie lithique,
publiée en 1975), la notion de « Culte de l’Ours » a été
presque totalement abandonnée, hormis quelques rémi-
niscences (Lajoux 1996, 2006 ; Lascu et al. 1994).
Toutefois, de nombreux témoignages de relation ayant uni
les Hommes aux Ours sont aujourd’hui connus, grâce à la
découverte de stries de découpe sur des ossements
d’Ursidés provenant de sites récemment fouillés ou du
réexamen de matériel issu de fouilles plus anciennes. Ces
témoignages sont de plusieurs natures : si certaines
actions très probablement anthropiques observées à
Chauvet (déplacements d’ossements d’ours des cavernes
attestés par une position non naturelle (os plantés dans le
sol, dans une fissure pariétale…) ou par des négatifs sur le
sol calcité, Philippe et al. 2001 - p. 49-56) ou à Taubach
(destruction systématique de 80 % des canines d’ours
bruns, Kürten 1976 - p.105), ne sont pas explicables dans
l’état actuel des connaissances autrement que par le terme
vague de « symbolique », la grande majorité des témoi-
gnages est de type utilitaire. La principale difficulté est
alors d’évaluer la part de la chasse et du charognage dans
cette exploitation. 
Ainsi, les stries de découpe découvertes sur des osse-
ments d’Ursus thibetanus de la grotte des Cèdres (Var)
pourraient indiquer une activité de dépouillement ou une
éventuelle utilisation alimentaire du pied (Bez 1995 - p. 43-
44), sans qu’il soit possible de déterminer si les hommes
du Paléolithique moyen ont amené eux-mêmes la carcasse
ou s’ils ne sont intervenus que secondairement.
L’hypothèse d’un charognage dans un lieu de mort natu-
relle d’ours spéléens semble privilégiée pour les sites
moustériens de Madonna dell’Arma et Badalucco (Italie)
(Quiles 2003), Le Portel (Ariège) (Gardeisen 1994), Goyet
(Belgique) (Germompré et Sablin 2001), Salzofen (Autriche)
(Ehrenberg 1958-59, cité In Armand et al. 2004) et Divje
Babe (Slovénie) (Turk 1997), mais aussi pour certains sites
du Paléolithique supérieur, comme la grotte aurignacienne
Pauline (Belgique) (Cordy 1974) ou le niveau gravettien du
site allemand de Geissenklösterle (Münzel et al. 2001).
Certains sites sont plus ambigus à interpréter, comme les
deux niveaux châtelperronien (niveau Xc) et aurignacien
(VII) de la grotte du Renne d’Arcy-sur-Cure (Yonne) (David
2002), dans lesquels des ours morts naturellement coexis-
tent avec des ours exploités par l’homme. Dans la galerie
châtelperronienne Font-de-Gaume II (Dordogne), l’exploi-
tation anthropique, hors contexte d’habitat, de 3 des 10
ours présents incite à penser que « les hommes [sont]
venus spécialement pour exploiter les ours : que ceux-ci
soient morts naturellement ou qu’ils aient été tués, l’exploi-
tation relève d’une action planifiée » (Armand et al. 2004 -
p.105). Cette hypothèse exclurait un charognage opportu-
niste. Sur le site italien de la Caverna delle Fate, des stries
sur un os hyoïde pourraient témoigner de l’extraction de la
langue par les Moustériens (Quiles 2003 p.548), opération
nécessitant une certaine rapidité après la mort du planti-
grade. Enfin, la chasse à l’Ours des cavernes n’est attes-
tée, semble-t-il, que sur le site d’Höhle Fels (Allemagne) qui
a livré, à l’intérieur d’un niveau gravettien, une vertèbre dor-
sale d’ours des cavernes portant un impact de silex dans
le processus transverse (Münzel et al. 2001).
Des traces d’exploitation anthropique en contexte de mort
naturelle ont également été découvertes sur une partie des
rares restes d’ours brun mis au jour sur trois sites mousté-
riens, Hayonim (Israël), Moscerini et Sant’Agostino (Italie),
et un site épigravettien, Polesini (Italie) (Stiner 1994 -
p. 111 ; 2002 - p.158). Au contraire, deux sites mousté-
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riens, Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) (Auguste 1995a,
1995b) et Taubach (Allemagne), ont livré d’importantes
accumulations d’ossements d’ours brun (2243 ossements
à Biache, 1537 à Taubach), vraisemblablement d’origine
anthropique. Cette interprétation se base sur plusieurs cri-
tères : prédominance des adultes au détriment des indivi-
dus jeunes et âgés, structure contraire à celle d’une popu-
lation vivante (adultes minoritaires, individus jeunes et âgés
majoritaires) ; traces de découpe indiquant des activités
de boucherie diversifiées (dépouillement (récupération de
la peau ou de la fourrure), désarticulation et décharnement
(récupération de la viande)). Sur le site de Taubach, l’ex-
traction de la langue a également été observée ainsi
qu’une recherche de moelle, les os se réduisant souvent à
une extrémité ou à une diaphyse suite à une intense frac-
turation anthropique. S’il n’a pas été possible de détermi-
ner avec certitude l’origine anthropique des Ursidés de ce
site allemand, cette hypothèse apparaît comme la plus
probante. 
Ainsi, les ours de Taubach ont été exploités rapidement
après leur mort (Bratlund 1999 - p. 118), tandis qu’à
Biache les chercheurs penchent pour l’hypothèse d’une
chasse opportuniste : les Moustériens auraient profité du
terrain marécageux pour rendre vulnérables des animaux,
dangereux en terrain sec (Ours, mais aussi Aurochs et
Rhinocéros), venus se désaltérer au cours d’eau, à proxi-
mité du gisement (Auguste 1995b - p.163). Bien que l’hy-
pothèse d’une chasse à l’ours soit la plus probable pour les
auteurs, le seul témoignage de chasse préhistorique à
l’ours brun reconnu unanimement à l’heure actuelle pro-
vient du site azilien du Bichon (Suisse). En effet, les deux
squelettes partiellement entremêlés d’une femelle ours
d’environ cinq ans et d’un jeune Homo sapiens âgé d’une
vingtaine d’années (entre 20 et 23 ans) provenant de cette
petite cavité ont été interprétés comme résultant d’un acci-
dent de chasse. Cette interprétation se base notamment
sur la présence d’un impact de projectile lithique dans la
troisième vertèbre cervicale de l’ourse, qui aurait occa-
sionné une blessure fatale, comme le prouve l’absence de
traces de régénération du tissu osseux. Le scénario admis
est celui d’une ourse qui, mortellement blessée à l’extérieur
de la cavité, réussit à se réfugier dans sa tanière. Après une
possible tentative d’enfumage, que semblent indiquer les
très nombreux charbons de bois retrouvés, le chasseur se
serait alors engagé dans la grotte : arrivé à hauteur de
l’animal, ce dernier lui aurait asséné un coup fatal avant de
succomber à ses propres blessures (Chauvière et al. 2008). 
Les comparaisons réalisées avec Regourdou n’ont pas été
significatives pour les sites anthropiques, que ce soit en
terme de représentation squelettique (Regourdou : sur-
représentation des éléments dentaires et des carpo-tar-
siens ; Biache-Saint-Vaast : légère sur-représentation des
os des pattes ; Taubach : sur-représentation des carpo-tar-
siens (plus de 50 %) et des restes dentaires (plus de 30 %),
sous-représentation du squelette axial et de la partie supé-
rieure des membres) ou de fréquence des stries de
découpe (Regourdou : les trois ossements d’ours bruns
portant des stries ne représentant que 0,08 % du NRD et
0,07 % du matériel total ; Biache-Saint-Vaast : stries pré-
sentes sur 10 % des restes d’ursidés, en majorité sur des
éléments du squelette crânien et thoracique ; Taubach :
stries visibles sur de très nombreux ossements -maxillaires
et mandibules, vertèbres, os longs, pelvis, calcanéums, os
du métapode, phalanges). Au contraire, cette très faible fré-
quence des témoignages anthropiques peut être comparée
aux sites étudiés par M.C. Stiner, qui n’ont livré que très peu
de restes d’ours portant des stries : une seule phalange à
Moscerini et à Sant’Agostino (Italie), plusieurs à Hayonim
(Israël), associées à des traces de combustion, et un frag-
ment fémoral à Polesini (Italie) (Stiner 1994 - p.111 ; 2002 -
p.158). Néanmoins, contrairement au site de Regourdou sur
lequel l’Ours brun représente près des deux tiers (62 %) de
l’assemblage faunique, ces sites n’ont livré que de rares
restes d’ours brun.
Conclusions générales
Le site de Regourdou présente un grand intérêt archéolo-
gique, matérialisé par la présence d’une sépulture néan-
dertalienne, peut-être la plus ancienne d’Europe, et par la
prédominance de l’Ours brun (65 % NRD) sur le matériel
faunique, taxon plutôt rare dans un site préhistorique.
L’étude de ce site a souffert d’un contexte historique parti-
culier, la publication des données ayant été freinée par l’in-
terruption, pensée temporaire, des fouilles. 
Cette étude a mis en évidence la grande difficulté de com-
préhension du site de Regourdou. L’interprétation de cette
accumulation comme étant d’origine entièrement anthropi-
que se basait pour une grande part sur le nombre très
important de restes d’ours bruns. Cette prédominance est
en effet plutôt inhabituelle dans un site pléistocène, d’ori-
gine anthropique ou naturelle, de plein air ou en grotte,
l’Ursidé majoritairement représenté dans les spectres fau-
niques étant Ursus spelaeus. De cette représentation diffé-
rentielle, probablement due à une différence comporte-
mentale (l’Ours des cavernes semblant avoir hiberné uni-
quement dans des grottes profondes tandis que l’Ours
brun, dont l’éthologie au cours de la préhistoire est mal
connue, peut occuper un abri moins protégé), a découlé
l’hypothèse d’une origine assurément anthropique de tou-
tes les accumulations d’ossements d’Ursus arctos.
Toutefois, des observations actuelles attestent l’utilisation
de grottes comme tanières par les ours bruns, notamment
par les femelles en gestation ou suitées (les jeunes pouvant
rester avec leur mère jusqu’à deux ans) (Camarra 1989) : il
est donc possible que la grotte de Regourdou ait été prin-
cipalement utilisée comme tanière, son occupation par les
Moustériens n’étant attestée que pour la couche IV. 
Malgré la présence de facteurs pouvant apparaître contra-
dictoires (tels que le nombre important de restes d’herbivo-
res (NR : 1201), dont l’étude taphonomique semble indi-
quer une origine naturelle -hypothèse d’un piégeage natu-
rel-), l’hypothèse d’une utilisation du site comme tanière,
au moins dans la partie inférieure de la stratigraphie, sem-
ble probante, corroborée par plusieurs constatations
(notamment taphonomiques) réalisées sur le matériel fau-
nique de Regourdou. Néanmoins, l’intervention humaine
est attestée ponctuellement par des stries de découpe pré-
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